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  A statisticai analysis was performed on infertile male patients who． visited our urological
clinic between Jan． 1976 and Dec． 1981．
  The incidence of infertile male was 9． 9％ of the total male out－patients． Age distribution
of most of the patients’ranged from 25 to 34 years old． lnfertile period was most commonly
within 5 years after they had married．
  In semen analysis， the cases of azoospermia and oligozoosperrnia （less than 50×106 ／ml）
accounted for 80％ of all the infertile males．
  Testicu1ar histglogy．showed hypospcrmatogenesis or‘‘Scrtoli cell onlゾ， in most patients
（more than 84．2％） who received testicular biopsy．
  Decrease in testicular volume was accompanied by all increase in the seru皿1evels of
luteinizing hormone and follicle stimulating hormone， but there was no relationship between
testicular volume and testosterone． Most of the patients with a testicular volume of less
than 12ml were azoospermic． This suggests that there may be a suppression of sperma－
togenesis in small testes．






















mone （LH）， follicle stimvlatipg hormone （FSH）
をRJA法により測定して比較検討をおこなった． T
はNieshlagら3）の方法に従い， LH， FSHは第1ア
886 泌尿紀要 29巻 8号 1983年
イソトープ社製キットを使用したRIA 2抗体法によ
り測定した．
検 査 成 績

















 4 精子数（Table 4）
 無精子症の症例が206例（32．4％）ともっとも多く，
ついで中等度乏精子症186例（28．8％），正精子症126例
Tablp 1． Yearly change in number of infertile patients





















































 cases 12601 8053 794 6．3 9．9
Table 2． Distribution of age























of cases 794 100．O
中本・ほか 男子不妊症・臨床統計











































of cases 794 1OO，O
（19．8％），高度乏精子症120例（18．9％）であった．




























No． of cases 206 120 183 126 635
Per cent 32．4 18．9 28．8 19．8 1OO
Table 5． Comparative study of patients with azoospermia and oligozoospermia on the
     histologica正findings of testicular biopsy
Findings of biopsyAzoospermia OligezoospermiaTotal
Hypospermatogenesis34 （44．7） IO （47．7） 44 （45．4）
Sertoli cell only 28 （36．8） 4 （19．0） 32 （28．8）
Maturation arrest 4 （5．3） 4 （19．0） 8 （8．2）
Norma1 6 （7．9） 3 （14．3） 9 （9．3）
Kl i nefelter Syndrome4 （5．3） o （o） 4 （4．1）
丁otal No． of cases 76 （100） 21 （IOO） 97 （100）
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Fig． 1． Correlation between testicular volume
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Fig． 2． Correlation between testicular volume and serum
    LH and FSH levels
matogenesisの頻度が高いのは同様であったが，
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Fig． 3． Correlation between testicular volume and sperrn count
Tab1e 6．Correlation between testicular volurne and serum
testosterone， LH， and FSH levels
Tegticular volume
   （ml ）
12 〉 13く
Testosterone （ngfdl）．
 （mean ± S．D．）
414．7 ± 204．6
 （n ＝ 19）
510．2 ± 2］5．0
 （n 一 31）
LH （mlUfml）
 （mean ± S．D．）
35．4 ± 18．0
 （．n 一 18）
17．4 ± 11．5
 （n ＝ 28）
FSH （mlU／ml）
 （mean ± S．D．）
38．4 ± 22．3
 （n＝17）
13．3 ± ］1 ．7
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